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Abstract. 
 In light of the current situation regarding poverty in Japan, this paper examines how poverty 
affects child development and how everyday life experiences during infancy should be guaranteed 
in order to correct the effects of poverty. Currently, Japanese citizens are beginning to become aware 
that there is an issue in that Japan is a poor society. If the child poverty issue is considered from 
the viewpoint of child development, social exclusion is considered to be an issue. Important 
development during infancy is impeded as a result of being unable to participate in society owing to 
poverty, and being excluded from interactions with others. Poverty measures for children also 
require economic support for children's everyday lives so that they will not be subjected to social 
exclusion. As support at childcare centers, etc., relationship building for guardians is necessary in 
order not to exclude the children's guardians from social networks. This paper also considers the 
fact that for children, it is important to guarantee development during infancy sufficiently. 
 
１．はじめに 































































































2015 年の貧困線（熊本県を除く）は 122 万円で，相対
的貧困率は 15.6％，子どもの貧困率は 13.9％，世帯主






























181 万円（父子家庭 360 万円，児童のいる世帯（大人
2 人）の年間平均稼働所得 656 万５千円）であった。
平成 22 年における母子家庭の年間就労収入の分布を
みると，100 万円未満が 28.6％（父子家庭 9.5%），100
〜200 万円未満 35.4%（父子家庭 12.6%），200〜300 万







   注. 熊本県を除いたものである。 
図１. 所得金額階級別世帯数の相対度数分布 















































































































































































図 3.  等価可処分所得金額階級別世帯数の相対度数分布 
    出典：厚生労働省『平成28年国民生活基礎調査の概況』 
原著 


















































































1980/ 西平, 中島, 2011)。 
また，愛着行動が最も顕著であるのも乳幼児期でも
ある（Bowlby, 1988/ 二木, 1993）。愛着は，子どもや
大人が他の特定の人物との間に築く永続的な接近と接
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注 
1) 等価処分所得とは，世帯の可処分所得（手取り収入）を
原著 
世帯員数の平方根で割って調整した所得をいう。所得のな
い子ども等も含め，すべての世帯員に割り当てられる。 
2) 子どもとは，１７歳以下の者をいう。 
3) 子どもの貧困率とは，子どもの相対的貧困率のことであ
る。子どもの相対的貧困率とは，すべての１７歳以下の人
口のうち，全体の相対的貧困率と同じ貧困線を下回る人数
の割合をいう。 
